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パイン産業にみる旧日本帝国圏を越える移動
――ハワイ・台湾・沖縄を中心に――
八 尾 祥 平*
On Asia-Pacific Pineapple Industry Transfer beyond Japanese Empire: 
Focusing on Hawaii, Taiwan and Okinawa
Yao Shohei*
Abstract
This research examines the historical process of how the pineapple industry propagated to 
Okinawa via Taiwan from Hawaii. Previous research studied the history of the pineapple industry 
by examining local history. This research goes beyond the influence of local regions and great power, 
but analyzes the process by shedding light on the international flow of a commodity and the people 
that accompanied the propagation of the pineapple industry to various colonies of the world. 
This research reveals that the change of the regional order in the Asian-Pacific area had great 
impacts on the international flow in the pineapple industry. Firstly, the network transferring a 
commodity and the people that supported the propagation of pineapple industry to Okinawa via 
colonial Taiwan from American territory was created because of the falling of the Hawaii and Ryukyu 
Kingdom at almost the same period by great power (the strong fortitudes) and also because Taiwan 
was being governed by the Japanese Empire. Secondly, since after the collapse of the Japanese 
Empire and the reconstruction of the regional order of Asia-Pacific area due to the cold war system, 
the Philippines and Thailand, whose labor cost was cheap, eroded the world market share in Hawaii, 
Taiwan and Okinawa in the so-called open market.
There are still discussions taking place that support the modernization theory, which claims 
that the economic growth in developing countries contributed to the transition of the base of the 
pineapple industry from Hawaii, Taiwan, and Okinawa to Philippine and Thailand. However, it is 
significant in the history of the conversation about the pineapple industry to shed light on the people 
who tried to stabilize their life while they were tossed about by the change of the local power between 
great countries challenging the dominate arguments like the modernization theory. The importance 
of research on the transition of a commodity and the people that connect the sphere of influence of 
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multiple countries will be more and more recognized from now on.  
キーワード：複数の勢力圏，パイン産業，アジア太平洋島嶼地域，台湾，沖縄，ハワイ
Keyword: Multi Empire，Pineapple Industry，Islands of Asia-Pacific area，Taiwan，
Okinawa，Hawaii
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意義を考察した研究を取り上げる。バナナ［鶴見 1982］やエビ［村井 1988; 2008］，かつお

















































6) パイン缶工場そのものは 1884 年にフランス人がシンガポールで設立してはいたものの，それが世界
に広まるまでには至らなかった。
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され，1920 年には小規模なパイン農場の 9 割弱が日本人によって占められる状況となって
いた。さらに，1921 年 10 月 12 日，ホノルルで暮らす日本人が「ダイヤモンドベーカリー
































































の中小パイン工場に対しては競争上の優位にたっていた［関沢  2011: 39-55］。
1930 年代に入ると，台湾でのパイン生産の経営を安定化させるための動きがさらに加速す



















ことを傍証として，1920 年代から 1930 年代にかけての時期にパインを用いた焼菓子につい
てのノウハウもハワイから台湾へと伝播したのではないかと考えられる。





























































表 1  ハワイのパイナップル生産量と世界の全生産量に占める割合（1950-1970）
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パイン工場設置の基礎条件として法制化した。これと同時に原料となるパインの買取配給組
織も設立した。こうして政府の指導によって生産農家と加工工場間の調整が行われる体制は






































輸入は制限されたものの，1961 年の西ドイツやデンマーク向けの輸出は総数で 1 万 7 千ト
ン以上におよび，当時の日本（約 8 千トン）やアメリカ（約 1 万トン）を大きく上回る水準
となっていた。こうしてみると台湾は旧日本帝国圏から切り離され，冷戦期の自由主義陣営
に編入されるなか，新たな市場の開拓に成功したと言える（なお，同年の沖縄におけるパイ























































































































































































年 生産量 輸出全体 （中国） （香港） （日本） （大韓民国）（アメリカ）
1990 234,629 8,271 - 243 7,255 164 194
1995 256,421 1,418 0 72 1,307 - 24
2000 357,535 1,964 3 98 1,676 - 10
2005 439,872 3,035 324 225 1,793 375 67
2010 420,172 4,984 2,222 319 2,007 194 69
2015 493,998 47,257 42,971 577 2,530 37 162
（出典：行政院農業委員会『農業統計』より作成。単位はトン）
3　パイン缶の輸入自由化による沖縄のパイン産業の変化









14) 「パイン缶詰 自由化は必至の情勢 政府 近く米へ受け入れ伝達」『琉球新報』1987 年 11 月 15 日。




























量の低減にはいまだに歯止めがかかっていない（表 5）［新井・永田 2006: 35-49］。













17)  「パイン自由化『生産農家の犠牲許さぬ』本島各地から三千人決起『阻止』で強い決意 名護市」『琉


































19) 「『沖縄の戦後終った』 西銘知事 国体は予想以上の成果」『琉球新報』1989 年 10 月 30 日。
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